




























asked for water―only for a little water ...”（８８１），「どうぞお慈悲を」“Mer-
ciful !”（８８１）と孤独と絶望の声を発して亡くなる。かわいがっていたオ








































間とはひどく異なっていた」“so different from the mankind around that”
（８６４）のあり，「網にかかった獣」“like an animal under a net”（８６５），「野
獣の類」“a sort of wild animal”（８７３），「おそろしげな顔つきの男“horrid
-looking man”（８６８），「毛深いジプシー男」“a hairy sort of gypsy fellow”
（８６８），「ずぶ濡れで泥だらけになってほっつき歩く変な乞食」“a funny
tramp, knocking about all wet and muddy”（８６９），「不運な汚い乞食」“an
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unfortunate dirty tramp”（８６９），「脱走した狂人」“an escaped lunatic”（８６９），
「この幽霊」“this apparition”（８６９），「言いようのない奇妙な恐れ」”the dread
of an inexplicable strangeness”（８６９），「彼の異国性は特異なぬぐうことの
できない刻印を残した」“His foreignness had a peculiar and indelible
stamp”（８７６），「彼の特異性のすべては（中略）村人たちの軽蔑と怒りの
元」“all these peculiarities were... so many causes of scorn and offence to
the inhabitants of the village”（８７６），「別の惑星に移住させられたこの難





な態度」“graceful bearing”（８６４）は「森の生き物の本質」“the nature of
a woodland creature”（８６４）を思わせ，ヤンコーは「タイツのように脚に
ぴったりついた故郷独特の茶色の生地のズボンをはき」“he wore still the
national brown cloth trousers... fitting to the leg almost like tights”（８７４），
故郷のカルメル派修道院“the Carmelite Convent”（８６６）の「十字を切る
習慣」“his habit of crossing himself”（８７６）を持っていた。「村人たちは
結局は彼を見るのに慣れていった。でも彼自身に慣れることは決してなか




























turally determined seclusion of the Carpathian emigrant Yanko Gooral in
Amy Foster constitutes a different kind of self-inflicted isolation, only partly
caused by the character himself. His entirely distinct domestic ethos and
tradition hinder assimilation to foreign environments. Unknown, alien real-








ejected forcibly：got a black eye”（８７７），「彼もまわりの人間の敵意を感
じたのであり」“I believe he felt the hostility of his human surroundings”
（８７７），「やつは羊にはお似合いだが，人間の女が結婚する相手じゃない」









































































コーも「自分の理解を超えた所に連れて行かれて」“he had been taken out
of his knowledge”（８７１），「目に入る男は皆怒っていて，女は獰猛なのを
文学と映画：「エイミー・フォスター」（“Amy Foster”）にみる異質性嫌悪 317
知ってうろたえ」“his dismay at finding all the men angry and all the
women fierce”（８７１―７２），「目につくのは悲しげな顔ばかりであり（中略），
それらはまるであの世の人々の顔，つまり死者の顔のようだった」“All the
faces were sad .... It was as if these had been the faces of people from the
other world―dead people”（８７４），十字架以外は「彼の故郷と同じものは








































恐怖を「けだもの言葉にならない恐怖に似た恐れ」“a fear resembling the

























































































passive. It’ enough to look at the red hands hanging at the end of those
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女神のような慈悲の心に魅せられたのだろうか」“I wonder whether he
saw how plain she was. Perhaps, among types so different from what he
had ever seen, he had not the power to judge ; or perhaps he was
seduced by the divine quality of her pity”（８７８）と述べる。それなのに，
この否定的エイミーの評価と並列して，ケネディは「エイミー・フォスタ
ーが，彼［ヤンコー］の目には光に包まれた天使に見えたとしても不思議
はない」“No wonder that Amy Foster appeared to his eyes with the aure-




had found his bit of true gold. That was Amy Foster’s heart ; which was ‘a











































































タともがいているような様子」“ with his big black eyes, with his fluttered
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